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｢黄金の国｣1 の再構築
――ドラブルの The Realms of Gold（1975）の考察――
風 間 末 起 子
Abstract
The term “community” is one of the key concepts in comprehending
all the novels by Margaret Drabble (1939- ). The themes of the
seventh novel, The Realms of Gold (1975), above all, emphasize and
affirm the significance of community, continuity, and human ties.
Although the “realms” cited from the first line in John Keatsʼ
brilliant sonnet “On First Looking into Chapmanʼs Homer” can be
construed as being associated with intellectual and imaginary travel
searching for something precious and Utopian, at the same time, the
“realms,” for the two major female characters, Frances Wingate and
Janet Bird, indicate the social frame used to allot men and women to
their place in the human community, such as the married couple,
family, and relatives. These social frames can be very often
burdensome and tangled for those characters owing to suffocative
restraint and conflict, though they realize that it can be a necessary
social unit for most men and women.
However ambivalent the feelings of her characters might be, and
however intractable her charactersʼ family problems might be,
Drabble never tries to demolish the family institution ; rather, she
attempts to reconsider and “reconstruct” the family construction, not
to deconstruct it. Her major characters see the realms of family as not
solid or definite, but fluid and uncertain, and they perceive that it has
the potential for changing, developing, and transforming with human
wisdom, effort, and imagination. In this article, I would like to examine
how the writer reconstructs “the realms of the gold” through
illustrating the everyday rites and family ties, such as a party, a






ドラブル（Margaret Drabble, 1939- ）の小説にとって、“community”と
いう用語は重要なキーワードである（Cooper-Clark, 25 ; Hardin, 291）。特






































































It [a little cooking stove] flickered up, blue and spiritual, sad and cold in
colour, although warming the small copper pan. They [six persons] all
watched, spellbound, for the water to bubble, as though watching the
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process of boiling for the first time. Each small bubble seemed to swell
from some deep spring. It was not the coffee they wanted, it was the
magic of the process, it was not the triumph of the process but the magic
of it, . . . The water bubbled, and Janet made tiny cups of coffee, more an
offering than a drink. (RG, 149)［下線は筆者］
Anthea はこのあとで、復元されたイケニ族の村を見学した思い出を話す。
その復元物を “one of the most beautiful historical reconstructions”（149）
と表現するが、停電と Anthea の機転の利いた会話のおかげで、Janet の
ホーム・パーティも一時的に ‘re-constructʼ されるのである。パーティが再










There is some tribal insanity that comes over women, as they approach
marriage : society offers pyrex dishes and silver tea spoons as bribes, as
bargains, as anaesthesia against self-sacrifice. Stuck about with silver forks
and new carving knives, as in a form of acupuncture, the woman lays

























次の局面では、Janet は実際に、親類の老女 Constance Ollerenshaw（以
下、Con と略す）に会うために出かけていく。
2．ディナー・パーティへの誘い




の実家 Ollerenshaw 一族の醜聞となる。Con に最も近い血縁者は Frances
の父 Sir Frank Ollerenshaw（Con の甥）であった。彼は動物学者で新設大
学の副学長の地位にある人物であるし、彼の娘は高名な考古学者 Frances
Wingate であったために、マスコミの標的にされる。
この事件を契機に、Janet と Frances の親類としての交際が始まる。白髪
でわし鼻の Con の容貌（“like a witch,” 260）は、三人の女 Janet（“a
witch,” 158）、Frances の兄 Hugh の妻 Natasha（“The Witch of Endor,”
169）、そして Frances（“Boadicea, Queen of the Iceni,” 185）との関係にお
いて、「魔女」というキーワードで共通しているので、Con との出会いは女
性の連結を示唆している。







‘Well, you know what I mean,ʼ said Janet Bird, gesturing, in a slightly
camp, surprisingly confident manner, at Francesʼs jersey, and her muddy
shoes. ‘I mean to say, look at your clothes. When would I ever dress up
like that ?ʼ ‘Iʼm not dressed up,ʼʼ wailed Frances, ‘this is what I wear, I canʼt
help it.ʼ (RG, 296）［下線は筆者］







この出会いを契機に、親戚づきあいという口実で、Janet は Frances との
交際を継続していく。Janet は Frances を通して閉塞感から救出されるので
ある。この二人の関係を、ギリシア神話のペルセポネ（娘）とデメテル













と旅に出る。RG でも、30代半ばの考古学者 Frances Wingate は精神的な






Alice も大学時代にガス自殺で死亡していた。父 Sir Frank Ollerenshaw は
イーストミッドランドの温室栽培農家の一人息子として育つが、突然変異的
な有能さで動物学の教授となった。その父も今は口数が少なく、何時間も虚





‘After all one does still have family links, kinship links, with the landscapes
oneʼs parents and grandparents were born in. . . . Iʼve often thought that
there must be something in the soil there, in the very earth and water,
that sours the nature. I often think that in our family―weʼve got some
hereditary deficiency. Or excess. I wouldnʼt know which. Like fluoride. And









‘[you］treat it［depair］as part of a pattern, part of a cycle. . . . You must
learn to see life as a cycle, not as a meaningless succession of mutually
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She［Frances］had remembered the route well, but it was utterly, utterly
changed. Nothing was left as it had been. Landmarks had disappeared,
new ones in the form of garages and discount stores had risen. And, to her
mounting dismay, she realized that there was no country left. The whole
road was built up, lined with houses. In the old days, it had taken five
minutes to get out of the town, right out, into a dull but rural country.
Now, it seemed, there was no country. After a quarter of an hour they
were still driving through semi-detached houses, bungalows and estates. . . .
This was what she feared. What had she expected, some untouched corner
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of Britain, a rustic paradise, unreached by road and supermarket and












































に、良き日を喚起させるための “spots of time”（Leeming, 16；神と交感す
るような高揚感で自然と感応する特別の瞬間で、自然との一体感を感じる一













arranging funerals,” RG, 266）になっていく。彼女は大叔母 Con の葬式を
取り仕切ることで、家族の再発掘と再構築を行うのである。





（“Death brings us together,” 202）と妹は初対面の David に淡々と語る。同


































しないと思われるものの存在を浮上させる。Liscio は Irigaray を引用して、
女性の流動性のある感性が男性の固定した定義や枠組みを破壊する力を持つ
と指摘しているが、メイズ・コテッジの Con の人生を蘇らせたのも、言葉
に依らない事象を評価する Frances の能力によるものである。Con の存在
は、Tizouk を人に移し替えたヴァージョンと言える（Liscio, 12, 19&132）。
Con の人生、具体的に言えば既婚男性との恋、子供の出産とその死、自責
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の念、牧師の妨害、両親の非難などの混在する Con の人生は、Frances の
人生と同じように、希望と絶望が混在したものだと確認される時、Frances
は大叔母 Con とつながっていく。Frances は、「Con が質素に、しかも希代
の変人として」（RG, 274）生き抜いたことを実感するのである。自然に抱
かれた Con のコテッジも、Frances の今後の生活に連結されていく。
She［Frances]. . . stood quietly in the middle of the now dark room. It did
not seem to her too bad, the way that Constance Ollerenshaw, her
great-aunt, had lived and died. And the cottage felt all right. It even had a
feeling of home. It was contained, it was secret. It had none of the rural
bleakness of Eel Cottage, none of that open struggle. Nature had gently
enfolded it, had embraced it and taken it and thicketed it in, with many
thorns and briars ; nature had wanted it, and had not rejected it.（276）
［下線は筆者］






と恋人の Karel、それに遠縁の Janet と David である。他には Frances の





Leeming が指摘するように、第⚗作目の RG からは、三人称の語り手は
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“interventionist narrator” となる（Leeming, 12）。各人の心の中の思いが提
示されたあとで、語り手は、父 Sir Frank Ollerenshaw と事務弁護士の
Harold Barnard についてのコメントをためらう。
As for Sir Frank Ollerenshaw and Harold Barnard ; who knows what they
were thinking ? Omniscience has its limits. The speculations of Sir Frank
are beyond speculation, . . .（RG, 310）［下線は筆者］










語り手は、地質学者の David Ollerenshaw について、“character” として
理解することも、彼の物語を膨らませ、小説内に組み込むのも困難であった
という事実を明かしている。
The truth is that David was intended to play a much larger role in this
narrative, but the more I［narrator］looked at him, the more
incomprehensible he became, and I simply have not the nerve to present
















Frances は、面識のない大叔母 Con の人生の軌跡を掘り起こし、大叔母と
自分の連結を実感する。その後、コテッジを購入して、その絆を継続的なも
のにする。ここでも共同体の回復が図られている。コテッジを媒介にして、
遠縁の Janet と David とも交流し、恋人 Karel との関係も続行し、Karel
の⚓人の子供たちの訪問も実現する。ここは黄金の楽園ではないが、自分に
合っていると Frances は言う。
. . .it［Mays Cottage］may not be Paradise, but it suits me［Frances]. It
never looked as nice as Hughʼs and Natashaʼs cottage, but she liked it. It
combined elements. It was not quite as spectacular a rediscovery and






く。例えば、Frances と Karel は人口問題のことを考慮して子供を生むつ
もりはないとの説明のあとに、語り手は、「その先のことはわからない」
（323）と言って、二人の今後の展開を不問にする。さらに、Frances と
Karel と彼の妻 Joy の三角関係に関しても、Joy がレズビアンであったこと
で三人の関係が容易に解決されるプロット展開に対して、読者が不満を抱く
だろうと予想した上で、









語り手は、Frances と Karel の結婚という安易な結末が、読者には納得
できないだろうことを意識して、再度、下記のように、読者を突き放しなが
ら、結末に余地を残している。
A happy ending, you may say. Resent it, if you like. She［Frances］will
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Frances の予想に反して魅力的であったように、語り手も Frances も同様
に、人間性を洞察するには能力の限界がある5。





1 The Realms of Gold「黄金の国」いうタイトルは、John Keats（1795-1821）
の優れたソネット “On First Looking into Chapmanʼs Homer” の第⚑行目のフ
レーズからの借用である。
Much have I travellʼd in the realms of gold,
And many goodly states and kingdoms seen ;（ll. 1-2）［下線は筆者］
2 ドラブルは、ジグソーパズルについてのエッセイを出版している。







4 Parker と Todd のインタビューの中で、ドラブルは、この作品は “comedy”
として書かれたので、結末において、Joy のような人物を退場させることができ
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